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We used cats and rabbits with redin abdominal windows and after exposing 
the brain. the electrical and chemical stimuli were applied. The increase of the 
gastric peristalsis and the contraction were observed by the stimulation of the 
anterior and middle portions of gyrus cinguli. The increase of the peristalsis of 
the small and large bowels were observed by the stimulation of the prefrontal 
























































































































































































































































































































んど影縛を認めない． 5 。 0：小腸，盲腸運動は全くおこらなし．





37 0：右十字国の電気的刺戦（R.A.=65) 40：小腸は強い普言動を初I):.,Ha us traも著
5：通電時間即ち5:['1J,聞は強直性度祭を起 明に動き初めた．
し，離電後は間代性主主療を初める． 腸 20 0；育腸は軽い篤動を示す．









40 0・＇.依然として小腸，盲腸は臨動を来さず． 28 0；阻鳴運動は止る．
Haustraに軽度の運動をFまるのみ． 30 0・鼻翼呼If&.をするィ
42 O・：；左前部前開領の電気的刺戦（R.A"= 60) 35 0：ょうやく小腸t主張子，分節運動を初め
0：強直性窪塁轄を初め，小腸運動｛l.停止す るに至った．


















































5 0 : ~1，小腸運動は静止する．
(G）左前中心領. 11グルタミ y目安ナトリウムO.OSc.c.
注入．
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プr上抗1：にJ~える 1） 、 IJ易 l;l: ：比例すよる嬬切1 ;\:ill.を認め， 腸
t・1の 緊虫iも1i；まり，Yfl易の牧紡は強〈なり，紡腸は
京iiの幻，'f;Jri':l-主のため1l!i：会タトにかく れる．
メ.＼＇｛／ 何l•I• ;'¥1;, o. s~， グル タミン目立ナトリウム 0.0Sc.c.
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5) Ixe amined quantity of choline町 rase, when the blood presented adrenergic, and 
could find the recognizable increment of this enzyme, that is, adrenergic after laparotomy 
could be understood as functional excitement of suprarenal bbdy, as stated above, and 
besides, be explained by increment of cholinesterase. 
め この織に.n'r:；＼伎が adrenergic を＼＇：した際 に，Jii'J:r淡性作m物質のーワたるコリνエステラ戸ゼ量を定量し
て，明かにその焔坊を認めた・例Lこの事のみに依って開ぬ術に於ける血液の adrenergic となる機序を説明す
る事は困難であり，その他に手術なる長伽刷~f'1tEW.＇°機能輿訟をr，~f した事をも考慮せねばならぬであろ う．
